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はじめに
筆者は、これまで、“ 同志社人 ” 稲垣藤兵衛
の社会事業思想と実践を主題に研究を継続して


























This study aims to clarify the Christian social work of Tohbei INAGAKI who gradu-
ated from Doshisha University in 1914 and founded a child welfare institution named “ 
Inae Gijyuku” in Taipei two years later. I was especially struck by the many Taiwanese 
who said“I really have respect for Inagaki,”and the sense of excitement conveyed in his 
stories. However, many Japanese don’t fully understand exactly what he did .Why is this? 
It’s one of the reasons I did research on the social work practice of Inagaki.
Inae Gijyuku was the first settlement house for the children of poor families in Tai-
wan. That is to say, It was a neighborhood-based facility established in the urban slums to 
bring people who were poor, deficient in money or means of subsistence together, to share 
knowledge and skills for their mutual benefit. In addition, his social movement for labor 
unions, agricultural cooperatives, and women’s liberation is widely recognized as the key-
word of INAGAKI’s legacy. While his practice focused on the development of individuals, 
his ideas or skills continue to influence social, political and economic reform in Taiwan.
He equipped the poor and needy to integrate Christian faith and social work prac-
tice. To fulfill its mission, he offered community services and benefits to individuals and 
groups. But he couldn’t attain his goal and turned back partway in 1947. Although he 
doesn’t appear on the stage of Doshisha history at all, he is just the right man for a pio-
neer in the field of Doshisha Social Welfare.
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正 4）年に、佐竹音次郎（1864―1940 年）27 が
表 2．セツルメント人類之家　事業概要（事業成績および経費）　その 2























































































































































































先述の黄式杰 44 をはじめ、荘永明 45、又吉盛
清 46 の著述のなかに散見される。黄は、「同志
社大学卒業後、台湾山地服務警員の試験を受け、




































正 3）年 5 月 17 日、佐久間左馬太総督が自ら








































































































































































志社建学の精神 ”、“ 同志社人としての誇り ”に










































































































（2005 年 2 月 25 日）、校長を務めていた蕭憲誠
は次のことを繰り返し述べている。小竹徳吉は、
カナダ長老派宣教会の台湾最初の海外宣教師・
馬偕（George Leslie Mackay 1844―1901 年）80
を尊敬し、生徒たちに彼がはじめて淡水に入港
した時の言葉、“No other labor ever before me




























































































































































































































































名　　称 設立年月日 所在地 経　営　主　体
セツルメント人類之家 1916 年 9 月15日 台北市 個　　人
嘉　義　隣　保　館 1934 年 5 月 1 日 嘉義市 財団法人嘉義博愛会　
台　中　隣　保　館 1936 年12月15日 台中市 財団法人台中市方面委員事業助成会
東　勢　社　会　館 1937 年 2 月15日 東勢郡 東勢街
彰　化　隣　保　館 1937 年 5 月29日 彰化市 財団法人彰化市方面委員事業助成会
豊　原　社　会　館 1937 年 7 月 3 日 豊原郡 豊原街
清　水　社　会　館 1937 年11月13日 大甲郡 清水街


































































































































































榜する “ 同志社 ” によって生み出された、とは
思えない。いずれにしても、稲垣には、“ 同志
社建学の精神 ”、“ 同志社人としての誇り ”をモ
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（一）～（四）」大正 11 年 1 月 31 日、2 月 1 日、
























灣全記録 : 15000B.C.～ 1989A.D.』のなかで、林
本源家を「日本領台時、為台湾首屈一指的富豪。」
として、「1898 年 8 月 2 日、台湾総督児玉源太
郎が林家を訪問。」「1903 年 11 月 15 日、林本源
家は自邸花園で日本の文武官と紳士 150 人を招
待し園遊会を開催した。」と記している。（戴月
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